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結城 正美 
Yuki, Masami Raker 
 
Abstract 
This research examines the design of EFL reading classes conducted by a non-native English 
speaker. Compared with other college-level EFL classes such as those which focus on oral 
communication, in reading classes, Japanese tends to be spoken more so than English. In order 
to create a class environment that encourages the use of English throughout, this paper 
discusses a method of using cooperative learning in conjunction with carefully designed 
scanning exercises in reading classes. Both activities allow instructors as well as students to 
use English more naturally during class time. Based on the original idea and students’ 
evaluation, this research is intended to start a discussion on ideas that have worked for the 


































 本報告の調査対象である平成 21(2009)年度後期の「英語 I（リーディング）」の開講曜日、
対象学類、履修者数、使用テキストは次のとおりである。 
 
平成 21 年度後期「英語 I（リーディング）」（正式名称「英語 I」） 













John Tilmant, et al., Your Future, Your Society, 





 Confronting the Issues Your Future, Your Society 
構成 12 章、Notes（全 109 ページ） Introduction, 12 章、Notes（全 102 ページ）
平均語数 約 1,500 語／章 約 1,300 語／章 
各章の内容 “Information and Misinformation,” 
“Sweatshop Labor,” “Poverty”等 
“The Great Leap,” “A Woman’s Place,” 

























0〜10 分 テーマへの関心を深める 
10~15 分 スキャニング練習 
15~35 分 スキャニング練習の答合わせと解説 
35~80 分 リーディング 
80~90 分 読みの理解の確認、まとめ 













Instructor:  “We are going to discuss global warming today. We’ve heard about global 
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warming almost every day, but what exactly is global warming? Can you explain? 
Exchange your understanding with your shoulder partner for one minute.” 
(Instructor sets the timer, which beeps after a minute.) 
Instructor:  “Are you ready to give your opinion to the class now? Let me ask . . . .  
Well, Kindai Taro (student’s name), would you tell us what global warming is?” 
Student:  “It’s that the earth’s temperature is higher and higher because of greenhouse 
gases.” 
Instructor:  “Exactly! Global warming refers to the global phenomenon of the increase 
in the temperature of the earth. As Kindai-kun pointed out, the cause of this is 
greenhouse gases. Then I have another question. What are greenhouse gases? I’ll 




10~15 分： スキャニング練習 
 スキャニングとは、リーディング教材を「読む」のではなく、活字に目を走らせながら
必要な情報を見つける技能である。速読技能としては “scanning”と “skimming”の二つがよ
く知られるが、 “skimming”が “to read something quickly in order to find a particular point or 




 教材中、スキャニング練習用に 10 項目程度の日本語を書いた紙を渡し、そこに書かれて
いる語、語句、文に相当する英語を本文から見つけて書き出させる。 “ Global Warming”
と題されたエッセイを読む場合、たとえば次のようなスキャニング資料を作成した。 
 
English I (Reading) / Prof. Yuki / 25 January 2010 





































35~80 分： リーディング 
 テキストをパラグラフごとに読み取っていく。Introduction では thesis statement を見つけ





Instructor: Now let’s start reading the essay. As the title shows, this essay is about global 
warming. Keep that in mind, let us read and discuss the first paragraph. The first 
paragraph is called the introduction,” which presents the thesis, the main theme, of 
the essay. While listening to the CD, identify the thesis statement. Also, try to 
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summarize the whole paragraph. 
(Listen to the first paragraph of CD) 
Instructor: Did you find the thesis statement? Why don’t you check your understanding 
with your face partner. Also, check you understanding of the overall discussion in 
this paragraph, too. 
(Set a timer, which beeps after a minute.) 
Instructor: Now, let me ask some of you. Kakuma Hanako (student’ name), would you 
tell us the thesis statement of this essay? 
Student: The thesis statement is the last sentence, “This is no longer hypothetical . . . .” 
Instructor: Right. That’s the thesis statement. So the thesis of this essay is that global 
warming is a reality; it’s not hypothetical, it’s actually happening. Kakuma-san, 
would you summarize this paragraph? 
Student: Can I use Japanese? 
Instructor: Sure. 
Student: （日本語による要約） 
























































F. その他 0 1 
 
 いずれのクラスにおいても過半数の学生が項目 A と B を選んでいる。このことから、チ
ーム活動すなわち恊働学習が多様な考えに触れる機会を提供し、また教員に指名された際
の緊張を緩和していることが読み取れる。 
 一方、二つのクラスで明確に相違があらわれたのは、項目 C と D である。クラス A で
は C と D を選んだ学生が多かったのに対し、クラス B ではいずれも少数であった。C と D
はいずれも、複数の学生による関係性の場としてのチームの意義を問うものである。C と
D を選択した数がクラス A ではともに大きく、クラス B ではともに小さかったことは、こ
の二つの項目が相互に関連している証左であると言える。結果的に、恊働学習を互いの学
びの場として活用している（つまり項目 C を選んだ学生の多い）クラス A では、チームの
関係性がよい圧力となり予習がしっかりおこなわれた。逆に、恊働学習に関して否定的な
見解がみられたクラス B では、恊働学習が予習の動機となることはなかったようである。 
 
3-3. スキャニング活動に関する評価 











 クラス A クラス B
A. 有益だった（文章に目を走らせて、欲しい情報を得る力がついた）。 6 7 
B. まあまあ有益だった（スキャニングという方法に慣れることができた）。 19 16 
C. 役に立たなかった 1 1 




 クラス A クラス B
A. 文法的な説明や語彙解説があったので、有益だった。 9 12 




D. 役に立たなかった 1 0 
E. その他 0 0 
 
③ Thesis statement, topic sentence の読み取り 
 クラス A クラス B
A. 英文の論理構造がわかり、長文を読むコツがつかめた。 12 9 
B. Thesis statement や topic sentence がわかれば、議論の大筋がわかる
ようになった。 
16 16 
C. Thesis statement や topic sentence がわかっても、議論の流れを理解
するには至らなかった。 
4 4 
D. Thesis statement や topic sentence を理解することができなかった。 0 0 
E. その他 2 0 
 
④ Paragraph summary による内容理解チェック 
 クラス A クラス B






C. パラグラフの全訳はできるが、要約は難しかった。 14 14 
D. 要約では深い内容理解ができず、物足りなかった。 2 2 
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結城正美「教室 SLA と使用言語――英語 I（共通教育言語科目）の受講調査結果から」『外
国語教育フォーラム』1(2007): 16-25. 
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附録  アンケート用紙 
英語 I（リーディング）受講者アンケート／結城／2010 年 2 月 2 日〜3 日 
 
受講授業：月曜４限   水曜１限       （いずれかを○で囲んでください） 
 

































C. 役に立たなかった（理由：                                ）






D. 役に立たなかった（理由：                                ）
E. その他（                                        ）
 
④ Thesis statement, topic sentence の読み取り 
A. 英文の論理構造がわかり、長文を読むコツがつかめた。 
B. Thesis statement や topic sentence がわかれば、議論の大筋がわかるようになった。 
C. Thesis statement や topic sentence がわかっても、議論の流れを理解するには至らなかった。 
D. Thesis statement や topic sentence を理解することができなかった。 
E. その他（                                       ） 
 
⑤ Paragraph summary による内容理解チェック 





E. その他（                                        ）
 
（後略） 
 
